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ABSTRACT 
The Effects of NC-1500， a new calcium-antagonist， on the central nervous system were analyzed 
behaviorally and electroencephalographically in mice， ratsand rabbits. NC-1500 showed slight 
inhibitory effects of spontaneous locomotor activity， sleeping time induced by pentobarbital. 
traction test， analgesic test by phenylquinone method and body temperature， but no effects on 
spontaneous electroencephalograph and analgesic test by Haffner's method. Moreover， NC-
1500 gave no influences on blood coagulation， hemolytic response， platelet coagulation activity and 
blood sugar， but showed slight inhibitory effects on the renal fanctions and billiary secretion. 
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震kg当たり 1-2 mQを経口投与した 最大作用時
は60分とし，対照群には0.5%MC液を被験薬と
荷量経口投与した.
その他.pentobarbital sodium (ダイナポット). 
thiopental sodium (田辺).phenylquinone (シグ
マ).pentetrazol (東京化成工業).phenolsul-
fonphthalein (第一製薬).クエン酸ナトリウム，



















I匹 6時間後に 8匹，翌朝までに残りの 1匹が
死亡したが，その他の変化は観察されなかった.



















































20 mg/kg， p. 0 
2 3 4 5 6h 
3 4 5 6h 
2 3 4 5 6h 
図2 マウスの自発運動量に及ぼすNC-1500の
影響
A:対照 (0.5%MC 10mQjkg経口投与)， 
B : NC-1500 20略jkg経口投与，
C : NC-1500 50暗 jkg経口投与，
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261. 6:t23. 1 
223. 4:t 13.9 
241. 8:t29. 2 



























































































































(田jkg) (%) (秒，平均:tS.E.) 
対照 20 。 16. 8:t0. 6 2 
20 10 。 16. 3:t0. 7 l 
50 10 。 13.4士0.6材 2 
100 15 。 12.3土0.5糾 7 
200 22 6 (27) 7.4:t!.2料 9 
料 p<O.OI





(略jkg) MF CL TF TE 
対照 10 10 6 10 10 10 
50 10 10 4 9 7 9 
100 14 14 10 13 3(6) 13 
200 16 13 15 13 3(7) 16 
TE( )は前肢のみ仲良
MF minimal ful seizure，最小けいれん，
CL c10nic convulsion，間代性けいれん，
TF tonic宜eXOf)強直性屈曲けいれん






















































(哩/kg) 例数 I!療関値 st.発現率 l匹当りのst.回数
(%.平均土S.E.) (%) (平均士S.E.)
対照 10 10. l:t7. 2 90 22.5:15.5 
10 10 100 30目5:15.8
20 10 102.0:14.8 100 38.4:1:8.6 




用量 体 温('C.平均:1:S.E.) 
例数
(唱/匂) 投与前 3 0分 1時間 2時間 3時間 6時間 2 4時間
対照 10 38.2士0.11 38.0:t0.l0 37.3:t0.16 36. 8:t0. 10 36. 1:t0. 16 36.1士0.63 37.9士0.13
2 10 38. 3:t0. 07 37.5:t0.13 36.9:t0.15 36.5土0.14 36.2:10.16 36.1 :t0. 20 38.2土0.10
5 10 38.4:1:0.06 37.6:10. 14 37.0:t0.18 36.5土O.19 36.4:10.17 36.6:10.19 38.2:t0.07 
10 10 38.3:t0.12 37.6:t0.l0 37.4:1:0.12 36.6:t0.14 36.7:t0.16 36.8士0.1238.3:t0.07 
20 10 38.0士0.09 37.1土0.10" 36.3:t0.l0件 36.6:t0.12 36.1 :to. 08 36.2土0.1538.0:t0.08 
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44.6:1 1. 6* 
31. 8:14. 8 
22.3土4，1*
8.0:1:1.6材







































用最 溶血反応(mOsM，平均:1:S.E. ) 
用量 残留PSP量(唱!dQ) 例数
例数 (昭!kg) 開始点 終末点
{唱/同) (平均:1:S.E. ) 対照 3 102.3:13.84 61. 7:t 1. 45 
対照 4 0.46士0.11 20 3 106.3士1.20 65.0:13.0 
20 3 0.63土0.11 50 3 106. 7土2.40 66.0:10.58 
50 4 0.80:10目22 100 3 104.0:1 1.16 64目。士l目16




用量 プロトロンビン時間 用量 凝集能(%，平均土S.E.) 
例数 例数
(昭/同) (秒，平均土S.E.) (略/同) ADP collagen 
対照 3 12.5士O.12 対照 3 49. 7土2.7 52. 7:t2. 9 
20 3 13.4土0.39 20 3 46.7:t2.2 49. 7士3.3
50 3 12.4土0.22 50 3 49.0士3.2 53.0土2.7 





(昭!kg) 投与前 1時間 3時間
対照 3 103.5土3.1 94.3土6.9 90.0:14.2 
20 3 88.8土9.8 95.9土3.4 101. 5士5.6
50 3 91. 0:1 1. 3 91. 4:18. 9 95.4土7.0
100 3 92.2:16.7 90.3:16.2 84.9土4.4
(有意義なし)
表15. ラットの胆汁分泌に及ぼすNC-1500の影響
用量 胆汁分泌量 (mQ/kg体重，平均士S.E.) 乾燥重量
例数
(曙!kg) 投与前 1時間 2時間 3n寺間 4時間 計 (昭!mQ)
対照 9 3.3:10，4 2目8:1:0.3 2.4:10.3 2.5:10.3 2目4:1:0.2 13.5:11，1 30.6:1:1.1 
20 3 3.8土0，7 2. 7土0.1 2.3:10.6 2. 1土0.1 1. 7:t0. 4 12.6土1，329.3土1.5
50 3 3.7土0，2 2.9:10.1 2.0:10.1 1.7土0.3 2.0士0.1 12.3土0.628.3:1:1.8 
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